














Nurturing Volunteer Interpreters from 
the Perspective of Teaching 
Diversity of English
Norie YAZU
The aim of this article is to present what the author learned from 
teaching diverse English varieties of the world in the Volunteer Interpreter 
Seminars, held since 2015 by seven “foreign （international） studies 
universities” or “Gaidais,” as part of their joint project to promote 
Olympic values towards the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics. 
This article fi rst overviews how the study of English of the Japanese 
population is affected by the nation’s mission of hosting the Olympics. 
The main part of this article describes the features of a free English 
website called the “KANDA×TUFS English Modules,” which provides 
users with opportunities to learn linguistic and cultural differences in 
English varieties of the world, and the validity of its use in the 
aforementioned seminars. Then it describes how the author teaches the 
course of diversity of English using this website. Finally it examines the 
reactions of the participants and concludes with some remarks related to 













































































































































各英語会話モジュールには 40の動画があり、前半の 20 会話（1. 挨拶す
る～20. 人を紹介する）では、各国の文化や状況を反映させ、その英語固有
の語彙や語法を多く含む会話を集めたスクリプトで構成している。他方、































































また、horseや warの母音はそれぞれ /ɔɚ/と /ɔ:/、birdや furの母音は
それぞれ /ɚ:/と /ə:/となる。















































することが多い（図 1と図 2）。この会話に出てくる tomatoの発音は「アメ
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であり、人が良い行いをしたときに使われる慣用句は “Good on ya!”であ










































































































come next weekend?”）」を “Next weekend can?”と言い、それに対する答













































































































































































 2） TOEIC（Test of English for International Communication）は、一般財団法人


























































 15） 筆者が担当する「社会言語学 I」の授業のなかで、7つの英語会話モジュール
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を活用した授業（90分授業 5回分）の最終日（2017年 7月 20日）に受講者 62名
にリアクション・ペーパーを書いてもらった。
 16） ここで取り上げた受講者たちの感想は、通訳ボランティア育成セミナーの第
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〈英語モジュールURL〉
「神田外語大学×東京外国語大学（KANDA×TUFS）英語モジュール」http://labo.
kuis.ac.jp/module/
「東京外国語大学言語モジュール 英語」http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/en/
